















　　In “Making Democracy Work”, Putnam (1993) provided his perspectives about the impact of social 
capital on government performances. However, the social capital theory of Putnam has been criticized as 
being vague on the causalities. This study tries to verify the causality by using a model developed by Boix 
and Posner (1998). According to my analysis, “honest citizen (rule compliance)” model is statistically 
associated with Japanese government performance. Social capital has positive effect on fostering honest 
citizens who do not to allow a fraud. It, in turn, reduces the debt of local governments. The higher the ratio 
of honest citizens in the local areas, the lower the burden of local debt.
　　Furthermore, this paper shows that social capital provides an “honest citizen” model which explains the 
causality between social capital and the performance of the local governments. It also reveals the fact that it 
is of vital importance to reduce economic disparity in order to enhance the performances of local 
governments.
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1 ．はじめに
　市民の要求に応え、政治的に公平で、つねに責任を持ちながら政府を運営することは民主主義国家の責

















































































7　坂本（2010：129-130）は、Boix and Posner（1998）の因果モデルを 4つのモデルに整理しているが、本稿は Boix and 
Posner（1998）が提示した 5つのモデルを尊重し、列挙している。またモデルの意訳については坂本（2010b）の意訳を
尊重している。






















































































源管理、目標管理（Management for results）、情報技術を反映した Government Performance Project（Governing Magazine and 






































































































































　表 5～表 9は二項ロジスティック回帰分析による推計結果をまとめたものである。表 5（Model 1～ 4 ）
は、｢団体参加｣、表 6（model 5～ 8 ）は ｢特定化信頼｣、表 7（model 9～12）は ｢つきあい｣、表 8（model13







同様に悪質な腐敗（mode 8：収賄）に対して 1％水準で有意に14％程度、さらに日常的な腐敗（model 5）
に対して 5％水準で有意に8.8％程度誠実さが高い結果となった。特定化信頼は誠実な市民と関連がある。
　「職場のソーシャル・キャピタル」の分析結果（Model 13～ model 16）については、総じて誠実な市民
の醸成と負の関係性がみられた。職場の同僚に対する信頼が高く、つきあう頻度が多い人は、信頼が低く、
つきあう頻度が少ない人より日常的な腐敗（model 13）に対して－15％程度、誠実な市民の醸成にマイナ
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付表 4　記述統計量 :個人の基本属性と SES
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付表 5　個人の基本属性と SESのコード表
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